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その影は、 "its own destiny"(p. 29)に向かって一心に航海する帆船にさえ






Sometimes, stretched at ease in the shade of a roadside tree,
we watch the motions of a labourer in a distant field, and after a
time, begin to wonder languidly as to what the fellow may be at‥ ‥
It may add to the charm of an idle hour to be told the purpose of
his exertions. If we knowhe is tryingto lift a stone, to dig a ditch,
to uproot a stump, we look with a more real interest at his eHorts;
we are disposed to condone the jar of his agitation upon the restfuレ
ness of the landscape; and even, if in a brotherly frame of mind, we
may bring ourselves to forgive his failure. We understood his ob-
ject, and after all, the fellow has tried, and perhaps he had not the
strength and perhaps he had not the knowledge. We forgive, go






この宿命づけられている目標達成の不可能性について、 The Nigger of the
HNarcissusで最も深い英知を備えている老水夫Singletonは、 ``〔James










































































長が"a little house, with a plot of ground attached far in the coun-
try-out of sight of the sea"(p. 31)で一生を終えたいと望んでいるのに
対し、 Singletonは海の冷たさ暗さを知悉しながら海に死ぬことを厭わないの









































によって自分が"the objectofa special mercy"(p.83)になると主張した






































































と向かってHFeet fust, through a port ‥ Splash! Never see yer any




























get on with your dying,‥. don't raise a blamed fuss with us over that






































一人から、 "She [The Narcissus〕 was exacting. She wanted care in load-
ing and handling, and no one knew exactly how much care would be
enough. Such are the imperfections of mere men!"(p.51)という言葉に
よって表わされているものである。人間の"imperfections"を映すthe Nar-
cissusは絶え間なく乗組員の注意を喚起し、それを通して彼らをnarcissism













としか言いようがないようにみえる。が、その本のHpolished and so curi-










そして一番大切なことは、 Pelhamに読み耽けるSingletonの姿に、 The Nig-











らないという一貫した構造を認めることもできよう。 "no one knew how much
care would be enough."ということを知悉していたConradは、ほとんどの
作品において、 Himperfections of mere men"に厳しい注意を払いながら、
それをそのまま人間に対する彼の優しさの表現とすることができたのだ。特に
The Nigger of the "Narcissus"において、この上ない優しさとこの上ない






1 Joseph Conrad, The Nigger of the "Narcissus" and Typhoon & Other Stories
(London: Dent, 1950), p. 153.
以下、 The Nigger of the "Narcissus"から引用する文の頁数は本文中に示す。
136 ii^mii扇監
2 Ian Wattは、その著Conrad in the Nineteenth Century (Berkeley and Los An-







3 Albert J.Guerardは、その著Conrad the Novelist(Cambridge, Mass.: Harvard
Univ. Press, 1958)において、 James Waitを"the subconscious, the instinctual,
the regressive"とか"Satan"と見る批評家に同意し、自らもWaitを"human `black-
nessと見たり(p.107)、 …evil"と見たりしている(p.110)。このような見方が安易に
なりやすいのは、 Waitを、私たちが操縦したり矯正したりできる「半分」と見てしまう傾
向があるからだWaitは全体の半分ではなく、私たちすべてのうちにあって、私たちの全
体を常に支配しようとするものである。それは、無意識とか本能とか退行性とか悪などに
限定できるものではない。逆にそれは、意識性とか想像性をふんだんにもっており、発展
的動きと善を促す力ももっている。
4 Watt, p.76.
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